










Conjunctive Expressions among Japanese Learners at Diﬀ erent Proﬁ ciency Levels
in Problem-Solving Discourse:
Negative Responses and the Consensus-Building Phase
Aki Itoh
Abstract: The current study compared the use of conjunctive expressions to indicate 
disagreement by native and non-native speakers of Japanese during a problem-solving task. 
Three levels of English-speaking learners of Japanese were asked to work in pairs to ﬁ nd a 
solution to a given problem. A group of native speakers were asked to perform the same task. 
The conversation during the task was audio-recorded and transcribed for analysis. The results 
revealed that the learners often used conjunctive expressions in expressing a lack of agreement, 
while native speakers used very few. High-intermediate learners predominantly used the 
adversative conjunction demo, while advanced learners used other conjunctive expressions, 
such as kedo and kara, in addition to demo. In the consensus-building phase, native speakers 
often delayed their responses to prompt their interlocutors to adjust their opinion. In contrast, 
advanced learners used demo for the same purpose, while high- and low-intermediate learners 
used demo and kara excessively.


















































（Pomerantz, 1984; Mori, 1999），相手の反応を伺うこ
とで不同意が示される可能性を予測した場合は自らの




































































































































































































































JNS 上級 中級後半 中級前半
否定的応答 31% (23) 38% (6) 34% (15) 16% (3)
応答の遅延 69% (51) 62% (10) 66% (29) 83% (15)
合計 100% (74) 100% (16) 100% (44) 100% (18)
表2　否定的応答を示す際の接続表現の使用の割合
（括弧内は頻度）
JNS 上級 中級後半 中級前半
でも 4% (1) 33% (2) 33% (5) 0
けど 4% (1) 33% (2) 0 33% (1)
だって 0 0 0 0
から 0 33% (2) 7% (1) 0
表3　否定的応答後の合意形成過程における接続
　表現の使用の割合（括弧内は頻度）
JNS 上級 中級後半 中級前半
でも 39% (9) 100% (6) 47% (7) 25% (1)
けど 26% (6) 50% (3) 20% (3) 0
だって 13% (3) 0 0 0

















































































JNS 上級 中級後半 中級前半
でも 55% (28) 30% (3) 90% (26) 100% (14)
けど 49% (25) 30% (3) 41% (12) 43% (6)
だって 6% (3) 0 0 0
から 63% (32) 50% (5) 100% (29) 93% (13)
1  JNS10-1：やっぱ，スポーツ大，会？
2  JNS10-1：(0.6) < なんか：：>，(2.0) あと，(0.7) 海とか．
1  A2-1：お菓子作りは．
2  A2-1：まあそれで．
3  A2-2：でも，これ ((ディナーショー ))とこれ (( お菓子 ))，
4　　　　結構安く catering を , やってくれるとこを見つけた




3         って，(0.6) 晩御飯的なもの，[( に )












































































1 A3-1：参加費，もちろんあ [り ::
2 A3-2：　　　   　　  　 [ な，なしでしょ ? なし．
3 A3-2：(1.7) こ - こ - こういうもので，お金もうける．
4 A3-1：あそうそうそうそう．
5 A3-2：(0.4) あ，あの，ありにしたら，[ なんかのり -
6 A3-1：　　　　　　　　　　　　      [>でも <1ドルにし
7       たらﾟどうですかﾟ．
8 A3-2：でもそれしたら >なんか <乗り物とか，
9 (0.6) [ なんか : やることがないと．[
10A3-1：　　　 [ ﾟん :::
11A3-2：(0.7) 来ないと思います [:．

















17　　　 ちは，えっとお金が，ま作り [ たいだから，だから
18IH3-2：　　　　　　　　　　　　　[あ：：，そうそう，
19　　　 まあね．






































































3 JNS5-2：　　　　　　　  [ 昼から，[でも午前中やって
4　　　　 ってお昼に終わる感じがいいよね．
5 JNS5-1：(1.1) あ，そう [なんだ











6 A3-2：そうだね . 外じゃないとちょっと高いかもしれないね
1 IH4-2：あの，(1.9) <9月：：：：>
2 IH4-1：(1.0) ﾟ9が [ つ (    )? ﾟ
3 IH4-2：　　　　　[< つい，たち，くらい？ >
4 IH4-1：え：： (( 中略 )) お菓子：とかあの甘いもののため
5　　　　に一番いい時間でしょ？．だから，(.) そういう寒
6　　　　い (   )(.) が一番いい
7 IH4-1：(1.5) では：：，(2.4) 9月 ?
8 IH4-2：hhh 9月や5月：，だと思います： 5月は卒業：，
9　　　　の，あの：：，時：：ですから：：たくさん 
10　　 　[ 人が：：，        [ 来ます
11IH4-1：[ みんなはちょっと，[うれしし    
        (( 中略 ))
16IH4-1：え：：：，あの9月だったら：，
17IH4-2：9が [ つは
18IH4-1：    [5月よりみんなちょっとあ : : 知らない ,つとか，
19       [ あの：：友達もいないだから：：，たぶん：：=
20IH4-2：[ ん：：：
21IH4-1：= あの，みんな，「あ：：友達：：」でも，一緒に：，
22　　　 あの：：お金を：：あげろう，あげようと [おも -




















































































7        し：：，あの．ん：：，ね？ =
8 IL1-2：私の意見は反対，[あの，











20        れはいい場所，ね？
           (( 省略 ))
1 JNS5-1：じゃ来月じゃね．
2 JNS5-2：(1.0)来 h 月 h：?h
3 JNS5-1：(0.3) あ，早い，バタバタする？
4　　　　　そんな [ もんじゃなくて？
5 JNS5-2：　　　 [ １ヶ月で準備できる？




























































































< 文字 > 前後に比べてゆっくりと発話
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